





A Research Study on the Critical Thinking of High School Students in Science
Hiroyoshi Kinoshita
Abstract: This study intended to clarify the realities of critical thinking of high school students 
in science learning. A 42-question survey was conducted on 231 1st-year high school students 
to achieve this end.　The results indicated while students have a strong curiosity about 
phenomena and emphasize objective opinions and ideas, they also draw conclusions even in the 
absence of the necessary experimental data and interpret results without conﬁ rming whether 
there are conditions that have been overlooked.　In addition, the causal relationship of “the 
more an inquisitive the student, whether they be a student of the humanities or sciences, the 
more importance they place on validity and reproducibility even when they know the rules or 
even in experiments where the results can be predicted” was also clariﬁ ed as a factor structure 
that inﬂ uences the critical thinking of students. At the same time, the causal relationship of 
“the more an inquisitive the student and the more they objectively judge their own ideas and 
the ideas of others, the more they carefully collect and interpret experimental data” was also 
clariﬁ ed.


























































































































  Q1 自分の知らない科学技術に興味がある。
  Q2 先生の話だからといって，うのみにしない。
  Q3 繰り返し実験しなければ，その結果を信用しない。
  Q4 教科書の記述だからといって，うのみにしない。
  Q5 実験結果が予想できても，実験をしてみる。
  Q6 新しいことに挑戦するのが好きである。
  Q7 よい考えを思いついても，もっとよい考えはないか探してみる。
  Q8 「なぜだろう」と考えることが好きである。














































項目 因子 1 因子 2 因子 3 因子 4 因子 5
Q18 .836 .095 .035 .174 .099
Q19 .827 .071 .068 .008 .019
Q17 .762 .031 .176 .064 .073
Q13 .613 .097 .144 .001 .191
Q34 .592 .187 .202 .214 .021
Q24 .581 .048 .253 .021 .045
Q31 .559 .081 .158 .106 .067
Q11 .528 .149 .026 .187 .020
Q29 .011 .891 .062 .110 .021
Q21 .097 .687 .006 .087 .072
Q5 .020 .578 .190 .011 .056
Q7 .138 .084 .811 .130 .031
Q8 .173 .129 .701 .144 .010
Q6 .078 .059 .604 .086 .177
Q9 .069 .037 .239 .717 .132
Q35 .028 .021 .186 .624 .028
Q2 .124 .105 .046 .561 .041
Q41 .120 .069 .082 .153 .691
Q39 .129 .058 .002 .068 .604


















































































変動因 平方和 自由度 平均平方 F 値
因子  66.45    4  16.61 39.59*




収集･解釈 実証･再現 探究 懐疑 客観
収集･解釈 −  .09  .18* .09 .55*
実証･再現 −  .26* .01 .63*


































































































































































































































要因 群 直接効果 間接効果 総合効果
探究
文系 .33 − .33
理系 .65 − .65
要因 群 直接効果 間接効果 総合効果
探究
文系 .34 .14 .48
理系 .25 .32 .57
客観
文系 .36 − .36
理系 .16 − .16
懐疑
文系 .22 − .22
理系 .31 − .31
要因 群 直接効果 間接効果 総合効果
探究
文系 − .40 .40
理系 − .65 .65
客観
文系 .33 .24 .57
理系 .37 .05 .42
懐疑
文系 .05 .15 .20
理系 .35 .09 .44
実証・再現
文系 .67 − .67
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Q22 3.83  .94
Q23 4.05  .93
Q24 3.71 1.07
Q25 4.05  .93
Q26 3.74 1.16
Q27 3.57 1.11









Q37 4.39  .83
Q38 3.96  .88
Q39 4.30  .94
Q40 3.60  .97
Q41 4.21  .87
Q42 3.74 1.08
